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Experimental study for a Small Propeller Type of Windmill. 1st Report 
K. Okuda， K. Orikasa， T.Matsuda and H. Yamagishi 
Abstract 
The int巴restof cl巴anenergy resources increases lately. The authors are carrying out the generating 
experiment of el巴ctricityby a windmill with two small blade propellers as p丘rtof the items in "Research 
Project for Clean Energy Resources"， by Muroran Institute of Technology. 
孔匂inr巴sultsof the first report of this study are as follows 
a) The windmill generator， rating 200 W， was tested preliminarily on a laboratory bench for the basic 
performance of the machine -el巴ctriccurr巴nt，voltage and power vs. r.p.m. in the case of battery load. 
b) The generating power of the windmill by the forces of natural wind on th巴r∞fof the Insti ttute in 
autumn and winter， 1977， was express巴di n the following formula 
Pニ0.59V25 (W) 
where P (W) is electric power of出巴 gen巴rator，and V (m/s) is wind velocity. Constant 0.59 contained m巴an
value of the pow巴rcoeffici巴nt，the wind mill radius 0.9m，呂nddensity of air 
c) Maximum pow巴rcoefficient of出巴windmillby th巴forcesof natural wind was 0.17， which was low as 
about 43% of the announced results of tw口-blad巴-windmillin wind tunnel tests 
d) Respondence of pow巴rgeneration of the windmill to the unst巴adynatural wind was examined and 















年平均風速は， 1971-1974年は約5m/ s， 1975-1976年は約4m/ sと低くなっている。最
大風速(10分間平均の最大値)は， 1972-1976年約8-19 m/ s，瞬間最大風速は同年間約 14-
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小型風車:Wincharger風力発電装置 1222H型， WINCO Division of DYNA TECHNOLO 
GY INC.， IOW A， U.S.A.， 2枚プロペラ型羽根車 直径l.8m，羽根断面はゲッチンゲン翼型に
類似，風車羽根車の作動は風速3-10 m/ sの範囲，空気ブレーキ・カ、パナおよび風車軸変向装
置付.空気ブレーキ・力、、パナは風速 10m/ s以上で羽根車回転数900rpm に制御。
風車の発電機:風車軸に直結，直流分巻型200Wo (以と図4参照)

























p 風車出力，風車発生電力(軍政)Pmax 理想風車の最大出力(kgf.ml sまたはW)
R 底L車半径 (m) t 測定時間 (min)











_16n _8 n2TT3 Pmαx= ~':，p 0== I'")U，. J[ RρV271 -27πμ 
出力係数2)，3)
C/=P/PO=1 p すπR2ρV3
ct=P/Pmax二 Q P 
エ~7rR2ρ V 327πy 
以上の式を次節で用いる。
( 1 ) 

































(血)はめ士 こ の関数60V 
(88) 














300 仰O 600 800 200卜20ト / 包~~岩久 n (rpm) 
図8 電力と回転数





P二 0.59V2.S(防T) ( 6 ) 







C1 =p/Po二 1piπR2ρV3 ( 3 ) 










C/中には発電機より併を求め，Cl 仇C/ ゆ関係を求めたものを図9に示す。ここで Cl，
効率が含まれていることに注意すべきである。
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